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In this article, I will aim to give a formal-semantic analysis of a kind of sentence
with a noun, such as gakusei ‘student’ and gakucho ‘president’, that expresses a
relationship between two individuals, followed by the copula da. In particular,
in expanding the analysis to deal with the so-called “oyster sentences”, such as
Kaki ryori-wa Hiroshima-ga honba-da ‘As for oyster dishes, Hiroshima is the
best place’, I will mention the semantic dierence between gakusei ‘student’ and
gakucho ‘president’. Moreover, I will point out the eectiveness of the concept of
exhaustive specification as proposed by Nishigauchi (2015a, 2015b).
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 [[奈緒美]] , P [P(n)]
 [[だ]] , P xP(y [x = y])
 [[学生]] , P9z [学生0(z) ^ P(z)]
 主題の「は」
P: P PP(x R(x; P(x)))
A: P PP(P)
 対比の「は」
P: P P9x [P(y [y , x]) ^ :P(x)]
A: P PP(P)
 総記の「が」











P: 9x [x , n ^ :学生0(x)]
A:学生0(n)
b. 指定文 (specificational sentence)
奈緒美が学生だ。
 「が」は総記
P: 8x [学生0(x) ! x = n]
1以下で Pは前提となっている部分、Aは真理条件を示す。主題の「は」の意味論の中にあらわれる Rは、
文脈から定まる、個体と命題との間の何らかの関係である。
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P: R(x学生0(x; s);学生0(n; s))

























P: R(x学長0(x; s);学長0(n; s))







































西垣内 (2015a, 2015b)は、「学長」のような 2項述語に対応する名詞句（「中核名詞句」）
をもつ文を基本的に次のような名詞句の構造から派生する提案をしている。

































て与えられている。ここでは、タイプ he; tiの 1項述語から、 演算子によって項に対応
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(19) 特定の学生を意味する一般化量化子














P: 8x [学長0(x; s) ! x = n]
A: n = x学長0(x; s)
真理条件 (A)の部分は、次のようにして計算される。
(23) a. [[だ]] , P zP(z [z = y])
b. [[本学の学長だ]] , [[だ]]([[本学の学長]])
, P zP(y [z = y])([[本学の学長]])
, z [[本学の学長]](y [z = y])
, z P [P(x学長0(x; s))](y [z = y])
, z [y [z = y](x学長0(x; s))]
, z [z = x学長0(x; s)]]
c. [[が]] , P PP(P)
d. [[奈緒美が]] , [[が]]([[奈緒美]])
, P PP(P)([[奈緒美]])
, P [[奈緒美]](P)
, P Q [Q(n)](P)
, P P(n)
e. [[奈緒美が本学の学長だ]] , [[奈緒美が]]([[本学の学長だ]])
, P P(n)([[本学の学長だ]])
, [[本学の学長だ]](n)
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, z [z = x学長0(x; s)]](n)





P: R(n; n = x学長0(x; s))
A: n = x学長0(x; s)
 「は」が対比
P: 9x [x , n ^ n , x学長0(x; s)]











P: R(n; n = g)
A: n = g
 「は」が対比
P: 9x [x , n ^ n , g]




P: 8x [学長0(x; s) ! x = n]




P: R(g; g = n)
A: g = n














[[学長]] , P y [P(x学長0(x; y))]
これに、今までのコピュラ「だ」の意味論を適用すると、「学長だ」の意味論は次の




(27) a. [[だ]] , P zP(z [z = y])
b. [[学長だ]] , [[だ]]([[学長]])
, P zP(y [z = y])([[学長]])
, z [[学長]](y [z = y])
, z P w [P(x学長0(x;w))](y [z = y])
, z w [y [z = y](x学長0(x;w))]





(28) a. [[が]] , P PP(P)
b. [[奈緒美が]] , [[が]]([[奈緒美]])
, P PP(P)([[奈緒美]])
, P [[奈緒美]](P)
郡司隆男 項を 2つとる名詞コピュラ文の形式意味論的分析 27
, P Q [Q(n)](P)
, P P(n)
c. [[奈緒美が学長だ]] , [[奈緒美が]]([[学長だ]])
, P P(n)([[学長だ]])
, [[学長だ]](n)
, z w [z = x学長0(x;w)](n)
, w [n = x学長0(x;w)]
最後に、「本学」を個体定項 sに対応する一般化量化子として与えて、学長0 の第 2項
にそれが代入され、「奈緒美」の意味論である nが「本学 (s)の学長」である x学長0(x; s)
を「過不足なく指定する」ことを示しており、期待される意味表示となっている。
(29) a. [[本学]] , P P(s)
b. [[本学は奈緒美が学長だ]] , [[本学]]([[奈緒美が学長だ]])
, P P(s)([[奈緒美が学長だ]])
, [[奈緒美が学長だ]](s)
, w [n = x学長0(x;w)](s)
, n = x学長0(x; s)
最後の行を (25)で用いた個体定項 gを用いて n = gと書くことは可能だが、途中のス
テップはパラメータを伴っているので、大学をあらわすタイプ eの個体からその大学の
学長であるタイプ eの個体を与える、タイプ he; eiの関数 を用いてあらわしてみる。
(30) パラメータ付きの学長を意味する一般化量化子
[[学長]] , P y [P((y))]
「本学は奈緒美が学長だ」の構成素ごとの意味論は以下のようになる。
(31) a. [[学長だ]] , z w [z = (w)]]
b. [[奈緒美が学長だ]] , w [n = (w)]
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